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Hemixis in Blepharisma Undulans (Ciliophora: Spirotricha)
DILLER 1) reported the existence of 'Hemixts' --a process involving macronuclear behavior in the mass cultures of Paramecium aurelia and P. caudatum. This is a process of macronuclear reorganisation in which the macronucleus undergoes a series of autonomous changes during vegetative life exclusive of those of normal binary fission. Hemixis is primarily a process of macronuclear fragmentation and division without any micronuclear activity.
Blepharisma undulans used in the present study was obtained from the original stock cultures maintained in this laboratory for a number of years. It differs from the races described by YOUNG2), WEISZ 3) and SuzouKI 4) principally in the structure of the maeronucleusb). There are 4 types of hemixis observed in these forms:
Type A, is the simplest form of hemixis, characterized by a precocious division of the macronucleus into two or more parts. This division is not synchronized with the micronuclear division. There appear clear reorganisation bands dividing the macronuclens into two or three parts.
Type B, considered to be common, is characterized by the resolution of the macronucleus into spherical bodies of varying sizes which disintegrate in the cytoplasm.
Type C, is characterized by splitting of the macronucleus into two or more major portions giving an appearance of a branched structure like the skeining during conjugation. This is followed by extrusion of the macronuclear material into the cytoplasm. Spolec. 23, 193 (1959 
[3her die Beziehung des Plexus des dritten Ventrikels zum subforuikalen Organ bei den Primaten
Das bei allen h0heren Wirbeltieren nachgewiesene subfornikaIe Organ bildet bei den S~ugetieren zusammen mit der Area postrema innerhalb der circumventrikul~ren Organe 3b} eine Gruppel~), die im Gegensatz zu fast alien anderen circumventrikul~ren Organen in ihrer typischen Differenzierung nur einen Tell der Hirnwand umfal3t. Die in gewissen Grenzen artverschiedene Topik des Sfo drfickt sich in seiner Bezeichnung bei den unabh~ngig voneinander erfolgten Erstbeschreibungen aus, indem es Ganglion psalteriill), intercolumnar tubercle 7) und subfornikales Organ 6) genannt wird, in AbhXngigkeit yon seiner Lage bei den jeweils vorzugsweise nntersuchten Spezies EWaTZRMANN13~), 14) schl~gt mit Riicksicht auf seine Verbreitung bei niederen Vertebraten Interventrikularorgan vor]. Bei fast allen Autoren finder sich fibereinstimmend der Hinweis, dab der Plexus des 3. Ventrikels lateral, caudal oder auf dam Sfo ansetze, es also weitgehend bedecke, ohne dab diese :Beobachtungen jemals konsequent welter verfolgt worden wb~ren.
Bei Untersuchung eines grbBeren Primatenmaterials3), lI) bot sich diese Lagebeziehung bei Aotes trivirgatus und Xhnlich bei Galago crassicaudatus in besonders eindrucksvoller Weise dar nnd lieferte neue Aspekte ftir die Stellung des Sfo innerhatb der circumventrikulgren Organe.
So dringt bei Aotes die ,,Tela chlorioidea superior 'qs) in sagittaler Richtung bis fiber seine hOchste Erhebung hinaus in das Sfo vor. (Nach der iiblichen Terminologie hiege dies, der Plexus setzte/anf dem Sfo an.) Von der Gehirnoberfl~iche aus betrachtet, liegt hier in der Medianen der am weitesten nasal gelegene Punkt der Fissura transversa, ausgeffillt yon der Cisterns fisslarae transversae =Cisterna ambiensg), zwischen Hirnstamm, Kleinhirn-und OroBhirnhemisph~ren gelegen. Die die Fissura ausftillende Tela besteht auch innerhalb des Sfo aus dam Gertistwerk des subarachnoidealen Bindegewebes, oberfl~chlich mit einer Pialamelle abgeschlossen und zahlreiche Gef~Be enthaltend, die ventrikelw~rts vielfach gewunden und zum Tell Schlingen bildend in das Sfo eindringen. --Sein iibriges Gef~gnetz ist dagegen ausgesprochen locker. --Solche Arteriolen sind yon einer starken adventitietlen Hfille begleitet, a, on der aus Bindegewebsfasern tier in das Organ eindringen.
Die durch die Tela abgegliederte ventrikul~re innere Zone des Sfo besteht fiberwiegend aus dichtgepackten makroglibsen Elementen, die am ehesten mit Ependymzellen verglichen werden k6nnen. Daneben kommen vereinzelt ,,kleine Parenchymzellen ''1) vor. Diese Innenzone setzt sich scharf yon der caudal und lateral sich fortsetzenden plexustragenden Teta ab undist aul3erdem durch nur hier lateral auftretende riesige interstitielle Liicken2),a b),12),lab) als Bestandteil des Sfo gekennzeichnet. Diese Zone zeigt sehr starke fi~hnlichkeit mit dam GefM3organ der Lamina terminalisab),4).
Das Sfo bei Aotes besteht demnach aus einem dem Corpus fornicis unmittelbar aufsitzenden K6rper und in seiner caudalen HMte auBerdem noch aus einer vielschichtigen gef~iB-und bindegewebsreichen ventrikulbren Zone, genetisch ein BestandteiI des ursprtinglich epithelialen Dachas des 3. Ventrikels. Da sich zwischen K0rper und Innenzone der mediane Fortsatz der Cisterna ambiens schiebt, grenzt das Organ nicht nur an den 3. Ventrikel, sondern besitzt auch eine mindestens ebensogrol3e Oberfl~che gegeniiber den Xugeren Liquorr~umen des Gehirns.
